Collapse of Odonata community of Lake Koyama (Tottori City, Honshu, Japan) by induction of the high salinity. by Yin, Zhenguo et al.
山陰自然史研究，  No. 11, pp. 15-32, March 31, 2015
山陰自然史研究 (Natural History Research of San’in), No. 11， March 2015 ©鳥取県生物学会  The Biological Society of Tottori
 15








キーワード ― 湖山池，トンボ群集，汽水化, 塩分変化，生物多様性
Abstract — Lake Koyama in Tottori City which was originally a lagoon facing on Sea of Japan had been a 
brackish water lake with a subtle salinity less than 1.75 ppt (= ca. 1/20 of seawater salinity) for more than past 
400 years  except for a short period between 1989−2005 when the salinity was controlled to keep less than 0.35 
ppt (= ca. 1/100 of seawater) for agricultural use of lake water. However, Tottori Prefecture and Tottori City 
started the project on 12 March 2012 to raise salinity of the lake to 3.5−8.75 ppt (1/10 to 1/4 of seawater salini-
ty) by frequent opening of the Koyamagawa Water Gate in the Koyama River that connects Lake Koyama and 
Sea of Japan. This was done without operation of any environmental assessments for the expected faunal and 
floral change of the lake. We have monitored salinity changes and faunal change of Odonata in Lake Koyama 
from April 2012 to November 2014. The number of odonate species decreased from 23 recorded in the 2003 
surveys to 10 and 8 in 2012 and 2013, respectively. The salinity of the lake increased 8.75 ppt as early as in late 
July and reached up to 12 ppt in October in 2012. There are no odonate species that can tolerate salinity over 
3.5 ppt in Lake Koyama and it seems that all the 8 and 5 species recorded during the 2013 and 2014 surveys 
are the species emerged from several short rivers and channels that flow into the lake or adjacent freshwater 
ponds and pools.     
Key words —  Lake Koyama, Odonata community, Tottori City, induction of salinity, faunal change, biodi-
versity
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はじめに
　鳥取県と鳥取市は水質改善を目的に鳥取市湖山池の塩分
（本来の塩分は0.035 ～ 0.175％，つまり海水の塩分3.5％  = 
35 ppt の1/100 ～ 1/20程度）を鳥取県中部の東郷湖（塩分は























れまでに30種が記録されており（英・英 1996; 日暮 1993a, b;









　湖山池（図1）は面積6.88 km2 (688 ha)，湖岸延長17 km，
平均水深2.8 m, 最大水深6.5 mの湖である（山田 2000, 平塚
図1．湖山池における塩分の測定地点.　□は途中から追加で測定した地点.　A–B: 鳥取大学農場用水路 (A: 水門そば. B: ポンプ室).　Ｃ: 福井休憩
所淡水池.　塩分は，毎回，湖山川水門→井戸橋→附属小前→（A→B）→グリーンフィールド→福井展望所→福井休憩所→C→レーク大樹前長柄川
河口左岸湖山池側→レーク大樹前長柄川→長柄川→お花畑公園南側の順で測定した.
Fig. 1. Sites where salinity was measured and dragonflies were recorded. 湖山川水門 (Koyamagawa Water Gate), 井戸橋（Ido Bridge），附属小前 
(Fuzoku-sho-mae = shore at the Affiliated Elementary School of Tottori University)，グリーンフィールド（Greenfield Park），福井展望所(Fukui Scenic 
Parking)，福井休憩所 (Fukui Recreation Zone Parking = Koyama Park)，レーク大樹（長柄川河口）(Hotel Lake Taiju, Mouth of Nagara River，レー
ク大樹（長柄川河口）(Lake Taiju, Nagara River)，青島入口 (Entrance of Aoshima Islet)，お花畑公園南側 (South Parking of Flower Garden Park).
塩分導入による湖山池のトンボ群集の崩壊
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ら2006, 星見 2009, 山室ら 2013）。海跡湖であるが，16世紀
末に北側が閉塞して以後は淡水に近い汽水湖で，塩分は 0.3
～ 1.75 pptで（pptはparts per thousand, すなわち千分率。こ






















も水面下約10 ～ 15 cmにコード先端にあるセンサーを沈
め，水温と塩分を記録した。2013年2月25日からはその直前
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図2．湖山川と湖山池北岸側の調査地点．A: 湖山川水門 （2012.3.12の水門開放から約1カ月後. 水門が開放されている）. B: 湖山川井戸橋 （下流側
を望む）. C-D: 湖山池附属小学校前（C: 2012.6.26, 右側の湖岸のヨシ原の数メートル先に水中から生えているのはヒメガマ. D: ヒメガマは2012年
夏までに枯死し，2013年には群落がきえている. ヨシも湖岸の水際から陸側に後退した）. E: 湖山池北岸のグリーンフィールドにある船着き場の
堀. 左側にヨシ群落がわずかに残っているが，前年（2012年）からは減少した. F: 福井展望所（=福井展望駐場）の石がま . 夏には水位があがって石
がまはほとんど水没する.
Fig. 2. Photos of sites studied along Koyama River and northern shores of Lake Koyama．A: Koyamagawa Water Gate. B: Ido Bridge over the 
Koyama River (downstream side).C–D: Shore at the Affiliated Elementary School of Tottori University (C: 26 June 2012. Typha angustifolia L. can 
be seen at the left of Phragmites australis community. D: Typha angustifolia was withered by high salinity and its community disappeared in 2013). E: 
Moat at the Greenfield Park. F: Fukui Scenic Parking showing a pile of rocks called “Ishigama” that was used in a traditional fishing method.
塩分導入による湖山池のトンボ群集の崩壊
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図3．湖山池南西岸の調査地点 (鳥取市福井)．A–B: 福井休憩所 (A: 東屋の西側を望む. B: 東屋の東側のハス群落. このハス群落はこのあと枯死
した)。C–F: 福井休憩所の人工淡水池 (C: 2012年6月12日. この時点では植裁のハスやキショウブがまだあったが，夏季の潮位の上昇で湖山池の
汽水が逆流し枯れた. D: 2013年の冬の改修で堰堤が高くなり，水をくみ上げて淡水池に流すポンプ（右手）が設置された. E: アオウキクサ（サト
イモ科）とアカウキクサ（シダ植物）が増殖. F. 湖山池の水位の上昇で塩分を含む水が逆流し，淡水植物が消失した). この時の塩分は6.0 psu (= ppt
であった).
Fig. 3. Photos of sites studied at the southwestern coast of Lake Koyama．A–B: Fukui Recreation Park (A: western part of the bog. B: eastern 
part of the bog where East Indian lotus Nelumbo nucifera Gaertn. was growing. C–F: A freshwater pond artificially made in the Fukui Recreation 
Park (C: 12 June 2012. D: The same freshwater pond after reformation in the winter from 2012 to 2013. E: Lemna aoukikusa (Araceae) and Azolla 
sp. (Azollaceae: Pterydophyta). F. Lemna aoukikusa and Azolla sp. disappeared due to overflowing of waters in Lake Koyama with higher salinity. 
Salinity in the freshwater pond was 6.0 psu (= ppt).
尹　振国・岩本真菜・鶴崎展巨
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図4．湖山池南岸側の調査地点と湖山池北岸の鳥取大学農場の水路．A: レーク大樹前湖山池湖岸（長柄川河口左岸）. B: レーク大樹前長柄川河口 
(河口から約200 m上流). C: 青島入口. 写真に見えているヒメガマの群落があったが高塩分でこの年の夏には枯れて消失した. D: お花畑公園南側
駐車場. E: 鳥取大学農場水門内側. 奥に見えているのが湖山池に接する水門. 水面をヒシが覆っている. F: 鳥取大学農場水路ポンプ室前. Ｅの水
路の反対側末端.
Fig.4. Photos of sites studied on the southern coast of Lake Koyama and a creek in the farm of Tottori University． A: Left bank of Nagara River 
directly facing Lake Koyama.  B: Mouth of Nagara River in front of the Hotel Lake Taiju (200 m upstream from the rivermouth). C: Entrance 
of Aoshima Islet, Note a growth of Typha angustifolia L. near the shore. D: South Parking of the Flower Garden Park. E: A creek of the Tottori 
University Farm. Water surface of the creek is covered by Trapa japonica (Lythraceae). F: the same creek in front of pumping facilities.
塩分導入による湖山池のトンボ群集の崩壊
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図5．湖山池における塩分の推移 (2012年4月から2013年11月).  横軸は湖山川水門が開放された2012年3月12日からの日数. A: 湖山池北岸の3地点
（附属小学校前，グリーンフィールド，福井展望所）. B: 湖山池南側（レーク大樹前，青島大橋，お花畑公園南側パーキング）. C: 湖山池南側の流入
河川付近（福井休憩所，レーク大樹前長柄川河口，レーク大樹付近の湖側），D: 福井休憩所と福井休憩所淡水池. 塩分はPSU (=PPT，海水が35)，ピ
ンク色の網かけは，湖山池将来ビジョンで目標とされた海水の1/10 ～ 1/4の範囲.
Fig. 5. Change of Salinity in Lake Koyama from April 2012 to November 2013.  Abscissa axis denotes days from 12 March 2012 when induction of 
high salinity started by opening Koyamagawa Water Gate. A: Three sites on the northern coast (Fuzoku-sho-mae, Greenfield, Fukui Scenic Parking. 
B: Three sites on the southern coast (Hotel Lake Taiju, Entrance of Aoshima Islet, South Parking of Flower Garden Park. C: Three sites near the 
river mouths of inpouring rivers (Fukui Recreation Park, River mouth of Nagara River facing Lake Koyama (Hotel Lake Taiju), Nagara River in front 
of Hotel Lake Taiju)，D: Fukui Recreation Parking and Freshwater Pond artificially made. Salinity Unit is PSU (=ppt, Sea Water is 35 ppt)，Shaded 
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図 6．湖山池北岸の3地点における2012 ～ 2014年の塩分の推移 (2012年4月から2014年12月).  横軸は湖山川水門が開放された2012年3月12日から
の日数. 塩分はPSU (= ppt，海水が35)，ピンク色の網かけは，湖山池将来ビジョンで目標とされた海水の1/10 ～ 1/4の範囲.
Fig. 6. Change in the salinity in three sites on northern shores of Lake Koyama from April 2012 to December 2014. Abscissa axis denotes number 
of days from 12 March 2012 when induction of high salinity stated by opening Koyamagawa Water Gate. Salinity Unit is PSU (= ppt, Sea Water is 35 























ものとして，クロイトトンボ Paracercion calamorum (Ris 
1916)，ショウジョウトンボ Crocothemis servilia (Drury 
1770)，チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa Selys 1883，ナツ
アカネSympetrum darwinianum (Selys 1883），アキアカネ





たのは，セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum 
（Brauer 1965）（7月まで）（図7A–B）, アジアイトトンボ
Ischnura asiatica Brauer 1865（図7C）とアオモンイトト
ン ボ Ischnura senegalensis （Rambur 1842）（秋 の み. 鳥
取県RDB掲載種: 鳥取県生物学会 2012），ウチワヤンマ
Sinictinogomphus clavatus （Fabricius 1775）（図7D），コフキ
トンボ Deielia phaon （Selys 1883）（図7E），シオカラトン
ボ Orthetrum albistylum （Selys 1848）（図7F），コシアキトン
ボ Pseudothemis zonata （Burmeister 1839），ウスバキトンボ
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表1.　湖山池で22001122--22001144年に成虫が確認されたトンボ全種の季節消長..
　　　　成虫を採集または目撃で確認できたところを網かけで表示..
Table 1. Emergence of adult dragonflies from 2012 to 2014.
2012 L Apr E. May L May E June L June E July L July E Aug L Aug E Sept L Sept E Oct L Oct











2013 L Apr. E. May L May E June L June E July L July E Aug L Aug E Sept L Sept E Oct L Oct










2014 L Apr. E. May L May E June L June E July L July E Aug L Aug E Sept L Sept E Oct L Oct







　　   成虫を採集または目撃で確認できたところを網かけで表示.
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図 7．湖山池で2012年に出現を確認できたトンボ. A–B: セスジイトトンボ; A, 雄 （福井休憩所淡水池）; B，雌 （グリーンフィールド）. C: アジアイ
トトンボ雄 （福井休憩所淡水池）. D: ウチワヤンマ雄 （福井展望駐車場）. E: コフキトンボ雄 （グリーンフィールド）. F: シオカラトンボ雌（グリー
ンフィールド）.
Fig. 7. Four representative dragonflies observed in 2012 in the lakefront of Lake Koyama. A–B: Paracercion hieroglyphicum (Brauer 1965); A, male 
(Freshwater Pond in Fukui Recreation Park); B, female (Greenfield Park). C: Ischnura asiatica Brauer 1865, male (Freshwater Pond in Fukui 
Recreation Park). D: Sinictinogomphus clavatus (Fabricius 1775), male (Fukui Scenic Parking). E: Deielia phaon (Selys 1883), male (Greenfield). F: 
Orthetrum albistylum (Selys 1848), female (Greenfield).
尹　振国・岩本真菜・鶴崎展巨
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表22.. 	 湖山池で記録のあるトンボ全種と各年における確認種..
●今回の現地調査で確認された種。○文献記録のみ..
2003年は轟・鶴崎 (2015)より，2010は鶴崎・鶴崎 	 ((2013))，2012-2014は今回の記録.
括弧内の年は参考記録（2010年の調査は8月の1日のみ，2014年も調査頻度が低く他の年との
寡少は比較できない.
湖山池 2003 (2010) 2012 2013 (2014)
アオイトトンボ ○
ハグロトンボ ● ● ●
モノサシトンボ ○
キイトトンボ ● ●
クロイトトンボ ● ● ●
セスジイトトンボ ● ● ● ● ●
ホソミイトトンボ ○
アオモンイトトンボ ● ● ● ●




ギンヤンマ ● ● ● ●
ウチワヤンマ ● ● ● ●
オニヤンマ ● ● ● ●








コシアキトンボ ● ● ● ● ● ●
コフキトンボ ● ● ● ● ●
ショウジョウトンボ ● ●
ウスバキトンボ ● ● ● ● ● ●
ハラビロトンボ ○
シオカラトンボ ● ● ● ● ● ●
オオシオカラトンボ ● ●
種数 30 23 （8） 10 9 （5）
表 2．湖山池で記録のあるトンボ全種と各年における確認種 .
　　　●今回の現地調査で確認された種。○文献記録のみ .
　　　2003 年は轟・鶴崎 (2015) より，2010 は鶴崎・鶴崎 (2013)，2012–2014 は今回の記録 .
　　　括弧内の年は参考記録（2010 年の調査は 8 月の 1 日のみ，2014 年も調査頻度が低く他の年との寡少は比較できない . 
Table 2. All the species of dragonflies and dameselflies recorded from Lake Koyama and their occurrence in each year. ○ =　literature records 
               alone.
           Records in 2003, 2010, and 2012-2014 are based on Todoroki & Tsurusaki (2015), Tsurusaki & Tsurusaki (2013), and present study, 
               respectively.      
               Please note that records in 2010 and 2014 are not comparable with the other records due to low frequency of surveys.   













hirosei Asahina 1972，ミヤジマトンボ Orthetrum poecilops 
塩分導入による湖山池のトンボ群集の崩壊
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Ris 1916，アメイロトンボ Tholymis tillarga (Fabricius 1798)
の3種しか知られていない（井上・谷 1999, 渡辺 2015）。ヒヌ
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ハグロトンボ：福井展望所 (2012.6.12, 1 ex., ZY・MI・NT). 
湖山池お花畑公園南 (2012.9.3, 1♂, NT).
クロイトトンボ: 福井休憩所淡水池 (2013.8.29, 3♂, ZY・
NT).
セスジイトトンボ：附属小前(2012.6.12, 6♂4♀, ZY・MI・
NT; 2012.8.21, 1♂写真, NT); グリーンフィールド(2012.6.12, 
1♂1♀, ZY・MI・NT; 2012.6.26, 2♂1♀, ZY・MI・NT); 福
井展望駐車場 (2012.6.12, 1♀, ZY・MI・NT); 福井休憩所 
(2012.7.10, 1♂1♀, ZY・MI・NT; 2012.7.23, 1♂, NT); 福井
休憩所淡水池 (2012.8.7, 1♂写真, NT; 2013.8.11, 1♂, ZY).
ア オ モ ン イ ト ト ン ボ：湖山池グリーンフィールド 
(2012.9.12, 1♂, NT；2012.9.26, 2♂1♀, ZY・MI・NT；
2012.10.9, 1♂, ZY・MI・NT)；福井休憩所 (2012.9.12, 1♂1♀, 
NT)；レーク大樹前長柄川(2012.10.9, 1♂, ZY・MI・NT).
アジアイトトンボ：グリーンフィールド (2012.9.12, 2♂1
♀, NT; 2012.9.26, 1♂, ZY・MI・NT; 2012.9.26, 1♂, ZY・
MI・NT; 2013.8.29, 3♂, ZY・NT; 2013.9.30, 1♂, ZY・NT); 
福 井 休 憩 所 (2012.8.21, 2♂4♀, ZY・MI・NT; 2012.9.12, 
7♂2♀, NT); 福井休憩所淡水池(2013.6.30, 多数（目撃）, 
NT; 2013.7.13, 1♂, ZY; 2013.7.13, 多数（目撃）, NT・ZY；
2013.8.11, 2♂3♀, ZY・NT; 2013.8.29, 13♂5♀, ZY・NT; 
2013.9.30, 8♂2♀, ZY・NT; 2014.4.26, 1♂1♀, ZY; 2014.4.26, 
1♂1♀, ZY); 湖山池レーク大樹前長柄川 (2012.9.12, 3 ex., 
NT).
ギンヤンマ: グリーンフィールド(2012.9.12, 1♂, NT).
ウチワヤンマ: グリーンフィールド (2012.6.26, 1ex., ZY・
MI・NT); 福井休憩所 (2012.7.23, 2ex., NT; 2012.6.26, 1 ex., 
ZY・MI・NT); 福井展望駐車場 (2012.6.26, 3 ex., ZY・MI・
NT; 2012.7.10, 2♂, ZY・MI・NT；2012.7.23, 2 ex., NT; 
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2012.8.7, 1 ex., ZY・MI・NT); 湖山池防己尾城(2012.6.26, 1♀, 
ZY・MI・NT); レーク大樹前 (2012.6.26, 1 ex., ZY・MI・
NT; 2012.7.23,１ex., NT); 青島大橋 (2012.7.23, 5 ex., NT); 
お花畑公園南駐車場 (2012.6.26, 1♂1♀, ZY・MI・NT；お
花畑公園南駐車場, 2012.6.26, 脱皮殻多数, ZY・MI・NT); 
2012.7.10, 1♂, ZY・MI・NT; 2012.7.23,4 ex., NT; 2012.8.7, 
1 ex., ZY・MI・NT).
オニヤンマ: 福井休憩所 (2013.8.29, 1 ex. （目撃）, ZY・NT: 
2014.7.22, 1 ex.（目撃）, ZY).
コシアキトンボ: グリーンフィールド (2012.6.26, 1ex., ZY・
MI・NT; 2012.7.10, 1♂, ZY・MI・NT; 2014.7.22, 1 ex. (目
撃), ZY; 福井休憩所 (2012.9.12, 1 ex., NT; 2012.7.10, 2♂, 
ZY・MI・NT ; 2012.7.23, 1 ex., NT; 2013.7.13, 2 ex. (目撃), 
NT・ZY; 2014.8.22, 3 ex.(目撃), ZY). 福井休憩所淡水池 
(2014.7.22, 3 ex. (目撃), ZY); 青島大橋 (2012.7.23, 2 ex., NT; 
2013.7.13, 1 ex.(目撃), NT・ZY).
コフキトンボ: お花畑公園南駐車場 (2012.6.26, 1♂ + 脱皮
殻2 ex, ZY・MI・NT); グリーンフィールド(2012.6.12, 2♂1
♀, ZY・MI・NT; 2012.6.26, 3♂, ZY・MI・NT; 2012.7.10, 1♂, 
ZY・MI・NT; 2012.7.23, 2♂, NT; 2012.8.7, 4♂, ZY・MI・
NT; 2013.8.29, 1♂, ZY・NT); 福井展望駐車場 (2012.6.12, 2
♂1♀, ZY・MI・NT; 2012.6.26, 1♂1♀, ZY・MI・NT); 福
井休憩所 (2012.8.7, 5 ex., ZY・MI・NT;  2012.7.23, 1♂ + 
4 ex., NT; 2012.8.21, 10 ex., ZY・MI・NT; 2012.9.26, 1♀, 
ZY・MI・NT); 福井休憩所淡水池 (2013.6.14, 2 ex.(目撃), 
NT; 2013.6.30, 2 ex. (目撃), NT); 防己尾城 (2012.6.26, 2♂3
♀, ZY・MI・NT; レーク大樹湖山池側 (2012.8.7, 1 ex., ZY・
MI・NT); 青島大橋入口(2013.7.13, 1ex. (目撃), NT・ZY)；
青島入口, 2012.6.12, 2♂1♀, ZY・MI・NT; 2012.6.26, 2♂, 
ZY・MI・NT).
ウスバキトンボ：グリーンフィールド (2012.8.7, 1 ex., ZY・
MI・NT；2013.7.13, 1 ex.(目 撃), NT・ZY); 福 井 休 憩 所 
(2012.7.23, 5 ex., NT；2012.8.21, 1♂(標本)＋10 ex.(目撃), 
ZY・MI・NT；2012.9.12, 5 ex., NT; 2013.6.14, 4 ex. (目
撃), NT; 2013.6.30, 4 ex.(目 撃), NT; 2013.7.13, 1ex.(目 撃), 
NT・ZY; 2013.8.29, 10 ex. (目撃), ZY・NT). 福井休憩所淡
水 池 (2013.6.30, 2 ex. (目 撃), NT; 2013.6.30, 1 ex. (目 撃), 
NT; 2013.8.11, 2 ex.(目撃), ZY・NT); レーク大樹湖山湖側 
(2012.8.7, 1ex. (目撃), ZY・MI・NT).
シオカラトンボ: 附属小学校前 (2012.6.12, 1♂1♀, ZY・
MI・NT; 2013.7.13, 1 ex.（目 撃）, NT・ZY): 2013.7.27, 1♂
(目撃)1♀(採集), ZY・鶴崎; 2013.8.11, 1 ex., NT・ZY); グ
リーンフィールド (2012.6.12, 1♀, ZY・MI・NT; 2012.7.23, 
1♂,NT; 2012.9.26, 1♀, ZY・MI・NT; 2013.7.27,１ ♂ (目
撃),ZY・鶴崎); 福井展望駐車場 (2012.6.12, 1♀, ZY・MI・
NT); 福井休憩所 (2012.7.10, 2♂, ZY・MI・NT ; 2012.7.23, 
1 ex., NT; 2012.8.7, 5 ex., ZY・MI・NT; 2012.8.21, 1♂1♀, 
ZY・MI・NT; 2012.8.21, 1♂1♀, ZY・MI・NT; 2012.9.12, 
1ex., NT; 2013.5.20, 1♂, NT; 2013.7.13, 7 ex. （目撃）, NT・
ZY; 2013.8.11, 5 ex.(目撃), NT・ZY; 2013.8.29, 5♂1♀ (目撃), 
ZY・NT; 2013.9.14, 2 ex. (目撃), ZY; 2014.8.22, 2 ex. (目撃), 
ZY; 福井休憩所淡水池 (2014.7.22, 3 ex. (目撃), ZY); レーク
大樹前湖側 (2013.7.27,１♀ (目撃), ZY・鶴崎);レーク大樹前
長柄川 (2013.8.11, 1♂(目撃), NT・ZY); 湖山池お花畑公園




アジアイトトンボ：湖山川水門 (2012.9.12, 2♂2♀, NT；
2013.8.11, 1♀, ZY).
チョウトンボ：湖山川水門 (2013.7.13, 1 ex. (目撃), NT・
ZY).
コシアキトンボ：湖山川井戸橋 (2013.7.13, 1 ex. (目撃), 
NT・ZY) .
コフキトンボ: 湖山川湖山川水門 (2013.8.29, 1♂, ZY・NT) .
ウスバキトンボ：湖山川湖山川水門 (2012.8.21, 6 ex., ZY・
MI・NT；2013.8.11, 1 ex. (目撃), NT・ZY；2014.7.22, 7 ex. 
(目撃), ZY；2014.8.22, 10 ex.以上 (目撃), ZY).







セスジイトトンボ：鳥大農場水門内側 (2013.8.29, 1♂, NT).
アオモンイトトンボ: 鳥大農場水門内側 (2013.5.20, 2♂, 
ZY・NT; 2013.6.14, 1ex. (目撃), NT; 2013.8.29, 1♂, ZY); 鳥
大農場用水路ポンプ前 (2013.5.20, 1♂, NT；2013.8.29, 1♂, 
NT).
ギンヤンマ：湖山町南鳥大農場水路水門内側 (2013.9.14, 1 
ex.(目撃), ZY); 湖山町南鳥大農場水路ポンプ(2014.7.22, 1 
ex.(目撃), NT・ZY).
コシアキトンボ：湖山町南鳥大農場水門内側 (2013.7.13, 1 
ex. (目撃), NT・ZY). 湖山町南鳥取大学農場用水路ポンプ
前 (2013.6.30, 1 ex. (目撃), NT; 2013.7.13, 1 ex. (目撃), NT・
ZY).
ショウジョウトンボ: 湖山町南鳥取大学農場水門内側用水
路ヒシ群落 (2013.6.14, 1 ex. (目撃), NT).
ウスバキトンボ：湖山町南鳥大農場用水門内側 (2013.8.11, 
1 ex. (目撃), ZY).
尹　振国・岩本真菜・鶴崎展巨
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シオカラトンボ：湖山町南鳥大農場水門内側 (2013.7.13, 1 
ex.(目撃), NT・ZY；2013.8.11, 2♂1♀ (2♂は目撃), ZY); 湖
山町南鳥大農場水路ポンプ(2013.7.13, 1 ex. (目撃), NT・
ZY; 2013.8.11, 2♂(目撃), NT・ZY).
オオシオカラトンボ：湖山町南鳥取大学農場用水路ポンプ
前 (2013.6.14, 1ex. (目撃), NT).
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